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l9  Ooober  196'lMr.  Prestdent,  Ladtes  ond  Gentlen;en,
In  December  lost  yeor  the  Councrl  of  Mrnisters  loid  before  thrs  House
{or rls considerotion  the  drsft  o{ o frrst  Regulcirorr  fo implement
Artrcles  B5  ond  86. From  Jonuory  to Jul.u  ,l{  this  yeor  your  Internol
Morket  Csmmiltee,  which  is  responsrble  rn  ihrs  rrot!er,  core{ully  studied
the  dro{t.  The Cormission  hrghly  opprecrores  ,,:isrondrng  work
done  by  thrs  Commrttee  ond  the  others  concerned,  onci  I should  lrke  ro
toke  lhis  opportunity  oi thonking  the  Comm,ilee  ond  In  portrculor  rts
ropporleur.
ll rs  nol  for  me  to  ontrcrpote  M.  Derrnger's  delorled  ond  most  rntereslrng
reporl  or  lo  deol,  even  be{ore  lhe  drscussron  begrns,  wrth  the  rndrvrduol
provisrons  o{  the  dro{t.  Nor  *ould  I wrsh  to  moke  o survey  o{  the  work
so  for  done  in  the  iield  o{  cortel  policy;  for  this  f  irsr  Europeon  Cortel
Regulotron  concerns  the  future.  My  orrn  rs  rother  ro  define  the  role  thot
t"rll  rn  iuture  be  ployed  i'- rhe  Europeon  policy  on  competrtron  ond  the
ploce  which  thrs  dro{t  Cortel  Regulotion  wrll  f  rll  rn  the  overoll  economrc
polrcy  of  the  Communrty.
We  musl  remember  thot  thr  iirst  sloge  rn  burld,ng  up  the  Comnron  Morket
wrll  be  vrriuolly  complele<j  ot  the  end  o{  the  yeor.  By  thor  trme  internol
dufres  wrll  be  reduced  by  ot  leosl  40"i.  All  quontrtotive  restrictions  on
rmporls  ond  exports  *rll be  obolrshed.  The  common  externol  tori{f  hos
been  sertled  ond,s  oireody  the  oblecf  o{  rriternotronol  negotiotions.  ln
short  the  customs  unron,  whrch  forms  the  nucleus  o{  the  Community,
hos  to  o lorge  exlen!  Lrecome  o  reolrty.
Thr  s b.ngs  us to o new,  o second  sroge  rn  the  development  oi the
Conrmunrty.  0f predominont  importonce  during  this  stoge  wrll be  the
evolulion  of  the  cusloms  union  inlo  on  economrc  union,  i.e.lhe  irons{or-
motron  of our  srx  nofionol  economies  inlo  one  Europeon  economy  wrth
the  chorocleristrcs  of  o domestic  morkel.  ln  other  words,  we  must  put
substonce  rnlo  the  {rome  of the  Cornmon  Morket.Alreody  the  Regulotion  ond  Rrcommcndotionr  which  focilitotc  copitol
movemcnt  ond  fhe first Rogulotion  on lhe frcc movcnlnt  of workcrs
hove  fqken  us on importonl  stoge  furiher  lowords  sconomic  union.
Common  policies  are being  worked  out on r$ernal trodc,  Gconomic
policy,  trcnsport,  regionol  offoirsr'ogricuhorc  ondr'losl  but  not  leosll
on  our  $ubiec?of  tadoyr  competition;  oll this  ir hcing  donc  siih un  eyc
to the  esloblishmenl  of  cn  economic  union.
iVhy  do  we  in foct  need  such  o policy  on  competition  in fic Cominon
Morket  ?
Anyone  for whom  the  problems  of compclilion  form  rhc doily round  of
work  -  os  th€y  do  for  me  -  will be  inclined  to,,regsrd'fhc  onswcr.fo  rhis
question  os  sel{-evidenl.  However,  the  widely  differing  reactione  which
our  Ccrtel  Regulotion  hss  cc!led  forth,  in,,thsrgenerql  public.ond:in  thc
circles  directly  concerned  hove  convinced  me  thot  it would  be  uscful,
beforewe  begin  this  debdte,to  exploin  oncc  more  v€ry  cleorly  why  such
a R'egulotion  is necessary.
lf is one  of the  ob[ecf  ives  of,  the  Treoty  to  guorontee  slcody,  cxponrion,
bolcrnced  trode  ond  s speedy  roising  of  the  stoqdords  of living.  Conse-
qu*nflyr,duiics  ond  quol6s,-cre'to  be,6h,oli  rhcd,  fhe',foctors  ,of.iioduction
CIre  to be  ollowed  to nrove  fieely,cnd.'lhe,ecorronlc,  conditions,.for.lhe
opening  of the  mod(et  oro  to be,  estqblishd.  All lheialore:.mccns'lo
ochieve  s befter  division  of lobour  ond  fo moke  bcttcr  usa  of spccific
local  conditions  wiihin  th+  Common'irlarltel.  , :
It i$  howcver  beyond  dispute  * ond  the  outhors  of  the  Treoty  were  fully
oware  of this -  that it would  be  ugeless  to hing down  the  tradi
borriers  between  the  Member  Stofes  if fhe  Governmu-nts  or privotc  in-
d.usfry.  were  ts .remoin  ,frqe.  through.economic  :or fiscal legislolion,
rhrough  subsidieg  0r,Gorlel.like  restricfions  on  compofitionr  virtuolly
lo undo  the  opening  of the  morkets  qnd  to preyent,  or ot leqst  unduli
fode|oy,theactionneededfoodoptthemtotheCommonMorket.￿
,d  subsidy  or dn  infloted  disproportionotc  componsotory  fox  on imporls
moy  hove  the  ssme  effect  os  on  impor,t  duty".lf  thare  w?re:no-Articic,:85,
business  could  simply  sef  up  internotionol  regionol  cqriels  by  which  tha
noscenl  European  morkots  could  be rediyided  into  nofionol  morkcfs,
thus  concelling  cut  ihc,rcduction.of.internol  duticsi.0rr,'i{::lhrrr  wcrc
no effective  cqrtel  legislotion  in the  Community,  the  notionol  imporl
quolos  which  had  been  obolished  could  bc  rcploccd  ,by  privotc  import
cortels  with  the  some  cffect  of  resfricting  imports  by  quotos.  Thcrc  is





hos so fcr cnioyed  bcttcr soles  r:onditions  thon  its forpign  compctitors
moy  dccidc,  oncc  fhe tox cxemptions  have  becn  concelledr,thoi  it wili
lupply  only  those,retoilcrs  who'do,not  daol  in *c  conrpetingrrprdci
from  'okoqd.  By',s1s6ns,of  guchr,excf  usive  ogrecmenls:it,i.s'=possiblc.'lo
gqnqsl  the increosa  .o{,  eompetiiion,  which ie thc very..pulpos-G,,.df
the  obolition  o{  stote  oids.
I  could  quote  many  more  exomples.  They show  why.,:rssfricliotig..ofl
competifion  dre  os.incompotible  w.ith  the,Comilon  :llorket.Ee  .,qrc.,drrfies
ord quofas.  lt iE the  oims  of the,Comrnon  Morltet,which,  rhemsclvcs
rendGr  o policy  on  competition  neceisorfr
I should  now  like to go o step  furrher  ond  osk  whefier  competition
policy  in the  Common  Morket.doei  not  perhops  scrve,.cn  eyenLnorcifun.
dsnrmtol  purpo$e  thon  ,iust  ensuring  thot  the  morlrets  orE.ksp1,ottn.
lf we  scrulinize  the  Treoty  corefully  we  will'find  t':;rrt',it'prohibitsri6t
only  those  restrictions  on  competition  which  seem  colculotcd'fo  rdndor
illusory  *e opening  of the  morket,  or  fo concel  |he  reducti'on,,of;dutics
ond  quotos,  but  rhst  it requires  the  establishmehi  o{ c syslem  which
will provide  o generol  dssurorc€  thot competition  in thc Common
Msil<er  will not  be  dirtorted;  this  is sfipuloted  in  Arlicle  3 and  dcolt
with  in  greoler  detoil  in  Articles  85,92,96,  l0l ond  elsewhcrc.
Why  fhis  effort  to  protect  competition?  In  my  view  the  snswer  con  only
be  I becouse  in the  Common  i'lcrket  compeiition  hos  on  important  pcrl  to
ploy  in giving  guidonce  to produccrs,  ond  becouse  ony  distortion  of
competition  is o lhreot  to the  best'  supply  of goods  in.thc  C.ommunitn
In qll our  six  notionsl  economies  thc  doy-todcy  co-ordinotion  of indi-
viduol  economic  plons  qnd  meqsures  depends'on  the'ftinctioning  sf 1t"
ncrhet;  the  supplies  the consumers  wish  lo,hove  ond  lhose'fftE  prs-
ducers  ore  eble  to provide  dre  so  sttuned  lo one'onolher  by rhe'ploy
of  prices  *ot the  moximum  of  sotisfoction  results.
eompeliiion  on  the  morkets  hos  $e effect  fhot  consumers  odcpl  thcir
wonts  os  far  cs possible  to whot  ccn  be  produced  ond  suppliers''moke
the  best  possible  use  of  lhe  meons  of  production.  0f course'ln:pfoc,licc
fhe  idesl  is rorely  reoched,  but  I bclieve  it connot  bc  denied  lhot  com-
pctition  does  work  in  this  dircclion  ond  thot  lherefore  it is on  cssenlicl
instrumeni  for  the  guidonce  of cn economic  sysfem  in whieh,thcre  'is
privcte  enterprise  qnd  in which  workcrs  ccn  choose  fhcircmployment,
cnd  consumers  whot  thcy  which  to.  consume.  I think  it follows  loglccl.
ly thot  we  hove  the  greolest  interest  in preserving  thcl  insfrumenl  ond!n'mck  i  n:g-  sure,  lhot'  i  t i  s'  n6t'rcnderad  u  selecs;'rtbt'riverrc.d,  ngt,l  im.itcd ]in.itsoffeclivon-ess;.':.-..1..]..-:.,....:..;...i';;.;'.',.;l;'.-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
'  .i:'.'.,t  Li',,i,l  .i, 
:l 
,'l,  " .'  .
This  is fhe  problern  before  us  todoy,  ofid,l  sholl  reviJ terit:prcrently,
First,  howevcr,  I should  like  to  roi " threc  roinfs  :  .,,,  1,,,  . l,  .  - ':
The  first is reloted  to the  fcdcrolisf  nolure';r  o;rtGmmunity.  l,hovc
iust  soid  thor  the  Common  Mcrket  i's  so,constructed,thot  ir,d"p.ords-on
compelition  lo guide  the  econsmic  'proccss  through  thc,frce  iorniolion
of prices.  lrrespecfive  of the  fundamentol  qdvoniages  offcrcd  bv  this
instrument  of guidonce,  rhe  outhors  of the  Treoty  wcr" .orp"itA  lo,
onother  redson  to leove  the  co.ordinofion  ol the  econqmiclp.oris  to
competition  : oR  economy  even  only'portly  guidcd  ,by,,lih",  oufhoriries
ond  not  by  ihe  morker  woufd  be  possible  only  if"thiic,existed  o yerv
powerful  Ccmmunity  outhority  with  powa  ru  iecide  on  pri'cesr,*os.s,
investment  qnd  production  plonning,  Excepf  in tha speciol  iiilai  .l
ogriculture  ond  rronsport  the Europgqn  instilufions,.io  .not,hoi" 
-oiv
such  powers.  In  view  of  the.preseni  level  of poliiloil intofrollo"Jfrir.
is, moreovcr,  no  question  of ony  such  swceping  powcr  u"i;g conferrcd
on  a centrol  outhority.  Therefore  on  economy  .bosed  on,o  Jomperirivc
slructure  is in hormonv  with  lhe  federolist  moke-.ub  of,our,communifv, qnd  if some  peoplo  srill  ollege  rhor  rhe  communrr'ii:;iii;ri;ii;
centrolisri  inflctionisrr,  technocrotir,  ond  anything',alr",ih.i  .oi'in-iil
oI,  then  fhere  is no  orher  explonorion  of ihii'iti;  lgi";J";;'ii"ii,.
focts.  j
The  seconcl  poinr  I wish  to  mqke  in order  ro  evoid  ony  misundcrslond.
ing  is rhor  wifh  whar  I hove  soid  so  for  I certointv  io."ii.ii"i  il,ir
to  promoto  comperition  bosed  on  free  price  formqrion:is  in'ifs;li ";"*h
fo estoblish  q solisfoctory  economie  ond.  sociol  order.:f  ,t;"i. 
;;-fi;
controry  thct  if the  obiectives  of the  Treoty  ore  ro'br oiloin"J,  th;
competitive  sysrem  csnnot  only benefit  1ro" hrr scruili" i.Ji
omplificoiion  or  even  some  degree  of  :tectificotion;  bi,.*r;ii;;;;
fl,rrency  ond economic  policiesr,  on octive  ,r"gi;noi:  poti.rr, iia
meosures  of sociol  policy.  .Therefore.  the Treory-  providrs'*Jt iii"
community  sholl  oct  in sll these  fierds  ro  ensuri  i'ustice,ora,"  ili.
onced,  hormonisus  economic  developmenr  in, olt  :rhl 
ilrtrt  Jf,=tl'.
Common  Morket.
.]'h.r.*  ore,  howeve.r,  lwo secrors  in *e  cconomy,  of rhc  tommon  Morltcr
in wtrich-comperirion  hos  {or  some  fime  nor  bien,fully,;lr*iir.;;";
result of  ' government  .  oe  tion  :  I  refer of csorlGi:'  to:r 
-'-';;il;-..;;;
lronsport.  Agriculturol  condirions  in rhe common  Mol*ct''ti;.f*;







'  This  ,is.:rsfb.tad.fi6-f  ,s6ly::in  ,Jhc'speci{ic  provisions,.loidr,down,,in',!hc
Treoly  for the common  ogrieulturol  policy  but  olso in the'  Commis-
sion'tr  droft,regulofion,undcr,Article,  42 and  the  othcr  slcps  tokcnrby
,thc  Gonmissionr,l,,cEn  of  are'go,'info  th;sc  guctlions':i1,:J"101';,r5ut
| .should  tike to,moltc,,il,clccr,Jhot,{hesc  .speciol  mco3ur.-r  qre  nol
qnd  connol  be  dirccled  of sbolishing  fie conpetitive  sysfem.  In  view
o{,the  specicl:.conditions  ohoi  ning:i  n,,fhc  se  lwotcclors  of  .the  economy,
we.'musf  ,  modi{y  $e competitive,systcm,  to'  scme  .GrtGni,  The,chongcs
needed  ors  likely  to be  legs  fcr-reoehing  in tronsport,,lhon:.in,ogriorl-
ture.
lf it is o focl  lhot  competition  bosed  on  the  frce  lormolion  of prices  is
o suifable  inslrument  lo guide,  the cconomy  ol the Gommon,.f{orltct,
ihen-,-.-ss  I hove  soid  before  -  we;hove'lhe  gre.otesl  ,interest.in
kc'eping  this insfrument.  in good  worLing"ord€r.  Expcrience,ovcr  lhc
post hundred,  yeors  hos shown  that there  exisl in'our econgmiss
strong  forces  which,,seok,to  limit cqrnpetifion.  lf rhese,forces.  wcrG
given  free  rein,  competition,might  nol,be  oblc  ,lo:':3?ryG  os"o,rguidc,
and it might  in fhe  end.hove  to,  be reploced,by-,guidcnce,'from.'ltrc
Govcrnment.  This,  oc I hove  pointed  ouf,  would'not  be  compotiblc
withthefedero|is|stn,ctureofourCommuni|y....::'
I om  quite  ovyore  thst  hth in busincss  ond'in  ccodemic  cir,elar  it",is
lrequently  asked  whether  reslrlclion  of competition  moy,not  ,bc  dcsir-
oble  in a numher  ol eoscs.  I thinlt,thqt  *ir  moy  wcll.bc,ror  bt.,.they
ort oltrei,s  speeiol  csses.  I bElicve  rve  con  oll ogrec.  thot  :ot lcost
gp {sr os thortolenn  supplies  oro  conccrncd,  ofiy,moior  rcgtriction  or
distortion  of competition  must  normolly  rcsull in a  dctcriorotion  ,,ilf
the,supply  situoiion.  As compefition  slockcns,  produccrr.  ond,deolcrg
find  less  incentivc  lo moke  full usc  of existing  production  focilitics
to sotisfy  fhe  demands  of the  consuner.
I therefore  belicve  thot  to insisf  on  or much  compotition  os  possible
will  €reole  the optimum  supply  eonditions  ln our countries,  :The
Treoty  hos thcrefore  ,good  r€csons  for declcring,'fhosc  proctices-to
b,e'ineompotible  with  the  Common  Mqrltef  .which.hove'oi  thcir.oinr:'or
e{fect  fte prevention,  restriclion'or  distortion  of compctiiion.  All
such  proclices  ore  per  so  d3sumed  to be  hormful,  Anyonc  wishing  to
ploce  o restriclion  on competition  mu:sf  therefore  ghow  thot'it'.mcefs
the  conditions  loid"dewn'in  Article8s  (3).
Our view sf the odvontcger  of compelition  in fie Common  Mortet
does'certcinly  nolimeon'-  ond'herc  I shcruld  like'to  {orcstoll  o
furthCr  po3sible'misund*stonding'  -  thof  wc sfbrt  fron'  lha"idcol":of
t
B1
$i gperfccl.  competi.tioq  :or  .fhot,  rf,e
ptocfi.ce.
belirvc thi  s'  eould  rgs.pul'into  grneiol
'.i-  ..  .!
l,￿e orc on the confrory  convinced  fiot  cmpefition  con fulfif nost
of its funcrions  .""n in on  impcrf".t  *o*"rl "ia ifr"i ";;;;;
.morftct  with connpeli.fion  is .,sri!l  .prcf;rcbl"  io'on  imycilcct,mortcf
withoul  compotition'i  Ue,,nust  tJrereiorc.endcovouy  s6.git.illerprocficG
,fhot dcgree  of compgtition'rvtrich  is {rosible  undcr  *ie,.ondlhonr:,of
the  mqrket  concerncd
One  orgument  in fovour  sf resfrictions  on compctition  is constotly
sbuaed:  I rcfer  fo fie ,orlpm€rt  of,  fcchnicol  irogrcrs. I csnnol  bc
expected  to go info  q detoilcd  discussion  of ihis otgument.  l-et  mc
scy,  howevcr,  fhof  l.sce  no  proof  of ony  conflict  b"mlrn *rp"rition
End  economie  or'technicql  progress,,lf 
'secmE 
fo mc  rodrer  tfict  sueh
progrcss  owes  o greol  deal  to compclifion,  which  forces  [usiness  to
lccep,on  lrying  to produec  bcttar  grids mcrc  drcsply.  tt is truc  rlrot  o
monopolilt  ccn cfford  to spcndr  s censidcrable.:oncunl,  or,  fcchnics!
rcsecrehr  but ha need  lot :,pul  ony:  innovolion  into pracfice,  ond
frequently.  it  will. even  be more  od-vonrogcous  for him to conriiuc
with  his  old  and  fully  omoriized  plontlather  fhsn  to  mskc  costly  ncw
investmeRts.  Thot  i* ryhy  it is not so much  ihc monopolies  os th*.
of  igopofies  which  qre'dessribed  os the stqndord-h.srsri  of tcchnicsl
progress.  lt  would  see{n  to me however  thot here  cgoin rc  nusf
clborly reolize  thqt if  experience  ,hos  shown  fhof ot-igopoties  oie
slbiect to greofer  pressurc  for economic  ond rechnicol  progrcss,
rhis  is so  iust  becousc  tley ore  locked  in o tough  comperitivc  srlggii
for performsnce  qnd  quolfy with  rhcir few  riyis.  riihsur continu;s
ralionolirolion  cnd ?echniccl  cwlution their vcry  .cxislcnce  would
soon  ba  of stoke.
I should  like  to summorize  rhc  position  by scying  thot  in rhe  Trcoty
comp-afition,is  nol  looked,upon  os:,on  end  in irso$.-Bur  it is s suitobli
cnrf, given  the speciol  fcderolisl  slrucfure  of our Community,  o
fe.esible  meuns  for,  rcaehing  fhe obicctivcs,,em.f,odied  in osr r#ry,
whieh  orc morc  lopid expcnsion,  a.  belter.  otilizstion  of producri;;
fsrces  and  o ropid  infegrotion  sf our  economies.
lrrespecfivo  of these  rconomic  ond  sociol  advontoges  on  economic
order  rcsting  on o sysfcm  of competition  with  a clcci lcgcl frcm"rori
hos olss.a greoJ  politicol,  sociologicol  ond lcgol  odvonlogc:  it
.Gn$ures  Jhe rrqximum  personcl  fibsriy,  fo.cll ,*hi  corpatc.in  thc
morkel.  Compelition  mecns  frecdom  of choicc  for produccrs,  dcitcrs



















to ,,il lhst,economic.  frccdom,  ls nol',,obu,rgd,,lo  prcvGnt.,fothcrs,,from
cnioying  the ssme  frccdom.  Freedom,of  confroct  musl.,nof:,bc,,urcd::to
curtqiI  frecdom  ot.  compctifionr,,ond  frcedom.  of compctifion,EU3?.nof
,he  olrused:to  curtoil  faimcss  ond  good,foith  in compclition"  ,...  ,,.  .  .  :  -:'
HEw  thot  I hove  in thc first port  of my  stolcmenl  oncc  norc sct forth
why ws mugf  protect  competition  ,in,  the,  Common,,,Morte-t  ogoinst
restriclions  snd  distortions,  I should  like to dwcll  bricfly  on c fcw
points  n'hich  I feel  need  further  cxplcnolion.
ln the first plcce  I ehould  lilre to,rcpcof  thaf  o sto.ndordized,,comp-c-
tition policy in tha Community.  is nof proctieoble  unlcss,',,ccF,loin
powers  ore  conferrcd  upon  the  Commission.One  of fhc  msin  oims
being  pursued  in the ollocotion  of poryer  put forwcrd,in'thc  droft
Regulotion  before  you is  fo remove,thc  consideroble  diffcrenecs
which  heve  olrecdy  orisen  in the  woy  Artieles  85  ond  86  hovc  bccn
interpreted  by the authorities  of the Member  Ststcs.  The conccn-
frEfiqn  of powers  in the  honds  of the  eomnission  is,olso  intended.,fo
meel the legitimcfe  wi'sh  of trode  ond indurtry for,.:grcolor  lcgol
srcuri  ty, Di  scriminotory  in?erpretstion  cnd  implemantotion',of  ',Articl  c
85 ond  Article  86 eonnot  be  ovoided  unless  the  Communifyls  cortcl
Iegislotion  is put  into proctice  by c Communily  institulion,  nomely
the  Commission,  endowed  with  its own.powcrs  lo invcsligote,  to toka
decisions  cnd  to impose  soncfions.  The  closest  co-opcrqtion  with  the
nstienol  cortcl  authorifies  in these  maiters  would  seem  to be  not
only possible  but cven  nece$sory  ond  desiroble  in $c  intcrest  of
lhc cquse  os o whole.
From  the  ongle  of substontive  low  the  Regulotion  serves  io implemmt
Arlicles  85 ord 86. Article  85 loys down  thot  ony ogrcenenfs  to
resfriet  competitlon  which  ore likely to hove  on odversc  effect  on
lrode  betrueen  fhe Member  Slotes  ore ineompotible  wi$ the Common
Msrket,  Subiect  fo certoin  condltions,  however.  cxcepfion$'  moy  'bc
mcde  to this prohibition"  Article  86 prohibits  the  impropcr  ure of c
dorninont  position  in $c  rnorkel.  The drofi Regulotion  subriiittcd  to
ycu eerve$  to innplemcnt  these  fw6 Treoty  rulEs.  In inrplerncnting
Arficfe  85  the  Commission  hos  sought  to tohe  inio  occounf  ,lho  cxigi-
Ing legol insee  urify ond  Elso  corto'in  procticol  difficulttar  by'pro-
viding on interim  orrongement  for old, ond  o speciol  proccdure 
'for
obiecting  to codels.  Your  Internol  Msrket  eommittee  hos  mrked out
soiutions  which  differ  from  ours  on some  points  qnd  for which  thc
repcrt of your Commiftee  odduecs  o numbcr  of reosons.  Whichevcr
solution  is finslly  odopted,  the  Commission  is convinccd.  thot  Articlc























:scdcpt  itsclf to thc  Communify's  ompetitive  sysrcm.  This,rcgufotion
will bor  lhe  rood  ncithcr  lo rotionolizo'tion  nortto'tcchnicol'piootc'ss.
lYhere,  for insfonce,  Articlc 85 (l)  is  cpplicoblc,ro  .co:.opJotion
bctween  mcdium  ond  smoll  enrcrprises  -  which  will frcqucnfly.,cover
no more  fhon  o snroll  porl of thc'morltat  coRcerncd  *  pgrqEropfi,  3
of the Article ollows  .$cm sufficienr  loritude  fo cngoge  in ioinr
rcseorch,'to"dcvclop,,particuIEr,gtchdqldg,,ii6d,.1yFcs,  o-nd=to,pmvi-de
o cerloin  degree  of speciolizorion  -  in other  *ordr ii enqbles  ihcm  to
rationolize  their hl  sinosses,  Morgrverr,,you,  muy  .bctossurcd  thot  "the
Commission'will  not  be  doctrinoire  in itt" ofpii.oiionrof  Arricle'B5
(il)"'but  will proceed.prc,gmciicolly,,'i1  ottrer  woidsr',fi6t  it will olwoys
considcrthespccio|circumgtoncesofcoehcose.,￿
'1''.
I should  further  like to point  out  thot  Arricte  85  (3)  is nor  the  onfy
provision  in fie Treoty  lo provide  o hondle  for odoptorion,  bur  rhot
ftc Treoty  has  o numher,of  elEuses  under  which,  difficultios  orising
from  the coaleseencc  of economies  with,di{ferenf  ,struclures  con be
tcrken  into  occount,  lhove on  ssverol  occosions  soid  in this  House
lhot wc propose  to follovr  o uniform  competition  policy  so  thqt  Stote
distsrtion  of competition  shsll  not.be  reploced  by  .conloroble  .privote
practices,  or vice-verso.
0n the  point  of individuql  enterprises  with  o Aminont  position  in
the  morket,  we  must  not {orge?  thot  rhe  Trecty  heots  the-m'diffcrently
from  colleciive  mergers.  The  lctter  ore  prohibited  in principlo,  where-
ori  the  former  cre  only  forbidden  to moke  improper  use  of o dominqnt
posilion,  There  con  be  no obieetion  to the  provisions  in Article  86
which  leove  untouched  q trend  lowords  the  optimum  size  of cnter-
prises  where  if is economicolly  iustified  ond  towords  industriol  mqss
produciion  in lorge  plontC.  Article  86, then,  tokes  the  rcquirements
o{ technicol  progress  into  occounl.  }Yhere  o-&minont  position  in the
mqrket  is ocquired  by  merger  of the  building  of o grouplo[  comporrics,
the  some  negofive  results  cqn  ens,ue  os in lhe cose  of o colleclive
monopoly  prohibited  under  Article  85. In my  opinion  ii is rore  tiiot
optimum  size ond  technical  progress  lead  to o ,dominont  posilion.
But the Trecty  gives  us no hondle  for direcr  inlervention,  bcccuse
Anticle  87  does  not  provide  ony  such  outhority.  0n the  orherhond  the
sqme  powers  of  investigotion  ond  decision  os  qpply  b the rcslricfion
of compelition  br ogreement  werc  made  ovoilcble  b  deol  with'the
improper  use  of dominont  positions.  I qrn  convinced  thot the  very
oxistence  of the  frmmon  Msrkef  will eliminote  o number  of dominont
positions  which  we  find  in the  nqtionol  morkets  todoy.
It nevertheless  remoins  true  thal  nely  concentroliorts  ore  undcsiioblc
if they  meon  cn end  to competirion,'ond  so  moke  ronopoli  ti;il; t0pgsgib,[e  qnd  ffiot9  -o.r,,lcss,obolieh.  freedorn,  qnd  indcpcndcnec:.ifor
their  suppliers  ond  consumers.  lf fhcrefore  secms  porticulcrly  impor:
tolt.  -to,,'lhe,,Commi,ssign  fo  :€ngure  ,lhot  conccnlrqtions,,  of  ,  cnterpri,gcl.:
whtch  q.re,nof  ,iusrifiohle  for  economic  or sociologico!  rearong,,should
st least  noi  enioy  ony  ortificiol  encourugemenl.
In.proetic.e,fhis  meonsrthnt,E  stort  should.bc  mcde  in rcndcring  fiscol,
eqmpony  cnd,potont  legislation  more  neutral  in its,effecf  .oD  compc,
tilisn' -For  it is becoming  incrcosingly  clecr  thot  nnergers-ore,  nor
!hg.  inescopoble  fqfe  o[ modern  industrial  society  ,but  rhat they  ore
frequently  *e result  of the  foiture  of  scononic  legislotiono  especiolly
in the turn-over  tqx fieldr !o conform  suf$icicntly  ,wllh  -thc  rcquire-
ments'of  c competilive  ,sysiem.  Coneenlrationrlike  ony  orher  econonic
oetiviiy, ccn be shoped  ond  influenced.  \{e hope  thct o number  of
enquiries  alreody  in hand  will  3oon  qllow us.  to rcoch  proctieol
conclusions  in connection  with  this problom
But  over  and  obsve  this  i! is alcs  possible  -  for  thc  present  I wish
to do no more  thon  indicate  this -  to use o liberol  cxlernol  frsdc
qnd  toriff  policy  in order  to limit  the  freedom  with  which  a dominonl
enterprise  con  opply  its morket  strotegy,
Yeri  another  pcrticularly  importoni  problem  in monopolistic  ond  oligo-
polistic  morkets  is the fight  ogoinsl  certcin  procfices  to eliminota
compotitors.  Although  it brings  with  it some  tcmporory  odvontogo,to ' consumers,this  type  o{  compotition  does  not  foll  within  the  cotegorics
which  merit  profection  becouse  it  is compefition  boscd  on,powcr,
ond  simed  st obstruction  -  it is nol competition  by cfficiency.  lt
represents  o speciol  form  of monopolistic  p.rocfices.  Thorehrc  onc  of
the impor,tont  funcfions  of the  provisions  on proccdure  ond  sqnclions
contcined  in the  drElt  Carter  Rcgulotion  is to provide  undcr  Articlc  86
the  meqns  with  which  ts counfrqrocl  such  unfoir  competition.  The  Com-
munity's,  csrtel  legislotion  hos  qnd  can  hove  no  other  purpose  thqn  to
protect  foir competition  by efficiency,  ond  not to promole  dishonost
or unfoir  compefilion.
Freedom  ond  fairness  in competition  ore mutuolly  dependent.  Any
compelifion  policy  oimed  ot estoblishing  o syslcnr  in which  compc-
iifion is protccted  ogoinst  distortion  must  lhereforc  fry lo cnsure
thut the low on unfoir  competition  is modc  uniform  by convenlions
or by  opproximoting  lcaiElotion  in thc  vcrious  counlrics.  For  the  somc
reoson  the  eommission  is endeavouring,  so  for  os  Article  9l ollows,
lo  stop  dumping  proctices  in thc Common  Morltct.  For dumping  is
no$ing  hut  o varionf  of  unfair  compefition  in inlerstcte  trode.Hoving  illustroted  some  of the more  importont  principlcs  of rhc
Community's  policy  on compeiition  ond cortels,  I  should  like to
conclude  with  some  remork  s on the  procf  icol  economic  ond  politicol
conditions  under  which  we  sholl  hove  to  implement  ?hesc  principles.
The commission  is owore  rhot  there  ore still morked  differences
jn the competitive  srruciures  ond the competition  policies  of rhe
Member  Srores,  ond  in rhe  views  held  by industry.  Before  o truly
Europeon  onswer  con  be found  ro the  procf  icol problem  o{ .orp"-
lition  policy  o greot  deql  of discussion  is needed  with  rhe  McrLe,
Stotes  ond  with  indu  stry.  The  Commission  hos  from  the  outset  encour-
oged  such  discussions.  A number  of procticol  coses  hove  been
considered  under  the  procedure  loid  down  in Ar?icles  gg ond  gg  of
the Treoty.  The commission  considers  ir to be ifs moin  tosk  to
ensure  the  opening  of the  morkets  ond  to prevenr  stofe  or privore
proctices  {rom  undermining  the  results  ochieved.
0n the  other  hond  we  ore  bound  ro  odrnit  thot  rhe  procedure  followed
so for  hos  not led  to ony  concrere  resulrs,  There{ore  o Regulorion
htroducing  o more  ef{ecrive  procedure  is both  necessory  ond  urgenf.
The  droft  endeovours  ro ioke  inro  occount  the  ideo  thot  the  oirion
required  by compefition  policy  should  be  groduol,  cnd  it therefore
proposes  on  inlerim  orrongement  for  estoblished  coriels,  o system  of
provisionol  outhorizotion  {or new  ones,  ond  the  closesl  iorsiblu co-operotion  with  the  Member  Sto?es.
0f  course  olternotive  solurions  ond technicol  improvemen?s  ore
olwoys  possible.  But  I should  be  grote{ul  i{ in the  debote  speciol
of  fention  cou  ld be  given  to the  question  whether,  subiect  to certoin
techniccl  impovements  proposed  in the repori  o{ your  commiilee,
the.  droft  oppeors  lo strike  o good  bolonce  between  whot  is e{ficocious
oni progressive  on the  one  hond  ond  the need  for  uniformiiv.i
policy  on  fhe  orher,  or  whether  you  would  pre{er  to  shift  the  emphosis.
Let me  then  conclude  with  the  requesf  thof  you  give  your  supporr
to  the  Commission  in  its  exfroordinorily  difficulr  torl. lo111  convinced
thof  the  possing  of this  {irst  Europeon  csrtel  Regulotion  will  mork
on imporlonr  step  in the  evo  luf  ion  o{ our  young  economi  c union.
l2I"A  ESFdCURRENCE
PA?{S  LH  MAREHE  COfr4MUN
Hons
Membre  de ls Commission  de lo Conrmunoute  6conom
von  der Groeben
ique  europ6enne
Discours prononc6  le l9  octobre lg6l  devont I'Assemblee
porlemenioire  europeenne  ii I'occosiorr  de so consuliotion  sur
le projet  de  riglemeni  pour  lbpplicorion  des  orricres  85  et g6
du tro  ite in  sr  i?uonr  lo communoute  6conom  ique europ6enne.Mons  teur  le Prestdent.  Mesdornes,  Messieurs.
En  decenibre  cJe  I onnee  dernrere  le conserl  cie  nrini  stres  o rronsmrs
pour  0vls  o votre  l-loute,Assembiee  ie proret  c'un  premier  reglement
d'npplrcotron  des  crticies  35  er  86 De  lonvier  o  ju,liet  de  cette  onnee
volre  cornrnr  s  sion  du  morche  interr  eur  o,  conrftre  comnr  r  ssion  compelente/
onolyse  en cetorl  ce prorer  Lo com*rssion  europeenne  opprecre
porticulierernent  I'exceiietrt  lrovori  fourni  por  ceile  comnrrssron  ornsl
que  por  toules  ies  culre  s aonlmrssicns  porlenrentoires  soisies  pour
ovl  5 et ;e iiens c ieur  explntrjr  r(r, e! en i;crtiCulrer  o rl, ie Roppor-
leur,  rno  cordicie  grotrturje
ll  ne m  opporlrenl  i,os  d'ontrcil;er  sur  ie ropport  crrcoflstoncre  et
exf  remement  rnteressclnt  de  l,'l  L)er,nger  ef  , ovont  nleme  lo discu  ssion,
de  me  penclrer  sur  ies  dif{erentes  cjisposrirons  du  proiel  Je  nevoucirors
pos  ci  ovontoge  {orre  l'hrsiorrque  des  trovoux  occomplis  rusqu'rl  dons
le  donrorne  de  io  lolirrque  c i'egcrd  des  enf  enles,  en  ei{et,  ce  prernier
r-eglernenf  europeen  su,  ir-s  enientes  ecl  iourrre  vers  I ovenir  ll s'ogrt
plutot  de .lelerrniner  r,iu  s nettenenl  io oioce  que  nous  ossrgnerons
doren0vont  en furr,F,c  o lo ooirfr,Jue  de .cilcurrence,  ct portonl  ou
prolet  de reqienienr  s;r  r"!es  enlente-s,,jclrs  ic polii,que  ecorrornique
generole  cj  e lo Co'nnun,iute
A cet  egord,  'l {i,,,f  re!e:iJ!"que.Jes  !o  i,r d* I'onnee  !c  prernicre  p}icie
de lo reol,solr.;..  ,i'",  nrorci:a:  cc!-r-.r.1  i;n :)erc  ijrcrrqiremenl  oclrevee.  D'icr
ic, ies cirorl:  de ioucne  rrlierieirs  sercnr  reriuirs  i'ou nrorns  J0'.
TO.rles  les  t,"rtr,cli.ci irdanl,folr,.,e5  c l',,.';5.,c  rtsttcn  el r I ex!)ortotroR
seront  elim  iirees L.e  tor,f  exf  erreur  ccfi.l  mun  es!  ilrs flu  pornf  el fort
des ntornlenon!  icbief <jt?  negociotrons  internotrcr.ioies  En un mot
i'unron  douonrere,  ncvou  ie lc Conrn,unoure,  est iorqe,r':ent  reolisee.
Nous obordons  ainsi  une nouvelie  plrose  dons l'evolution  de lo
Conrmunoure,  r,_J  ne ,mporlonce  decrsive  reviendrc,  ou cours  cie certe
cieuxrerne  phose,  ou  Dossoqede  I'unron  douonrere  c I'union  economique,
c'esl-o-drre  o lo tronsforrnotion  des  srx  economies  norronoles  en  une
econonile  europeerlne  possedont  ies cor0cterrsliques  d'urr  rnorcheintSrieur.  En d'ouires  lermes,  il nous  reste  i  donner  uR  contenu  ou
l. morcne  commun:
Avec  I'cdoption  du  rdglemcnl  et des  reco{rmandation,s  sur.  !q libdrotion
des  mouvemenls  de copitoux,  oinsi  gge'du  premier  riglement  relctif
i  lo libre  circulotion  des  travoilleurs,  des  6to-pe9:-essenlielles  onf
ddid  6t6  frsnchies  sur  l0 voie  de I'union  ticonomi'que,  Ce souci  de
concrritiser  I'union  6conomique  se  trcduit  por  les efforls  d6ptoy6s  en
vue  drsboutir  i une,politiquc  €ommune  dons  les  domaines  du  eommerce
extririeur,  de  lo eonionclure,  de  lo monnoie,  des.lronsports,  du  d6ve-
loppement  rdgionol,  de  I'ogriculture,  sans  oubliGr  * €l c!esl  li le suiet
qui nous  pr6occupe  ouiourd'hui  -  ls  politique  commune  de lo
concurence.
Mesdcmes  et l{essieurs,  pourquoi  fsut-il'ou.fond  une  tel!-e  politique
de  concuneRce  dqns  le  morch6  cohimun? 
'r
'
Lorsqu'on  o comme  moi  iournellement  Effoire  oux probl&nes  de lo
conqurrence,  on est tent6'de trouver  6vidente  ,  lo r6ponse  d cefte
question.  hiqis  les  r6sctions  porfois  fort  divergeiltes  susciides  dons  te
publie  el  dons  les,miliqux  int6ress6s  por  le  r&glement'que:nous  ovons
pr6sent6  sur  les'enten?es  m'onf  convcincu  qu'lii  sero,utiie,  en  protogue
i ceddbot,  de  methe  encore  une  fois,pleinemenl  en,:lumikL  'lei'roisins
qui  rendent  un  tel riglemenf  p6ccssoire.  :
Le Trcit6  o pour  obiel  de  permeitre  une  expo;sion  conlinue  et 6tlui-
libr6e  de  l'6conomie  oinsi  qu'un  reievement  occdldrd  du  niveou  de  vie;
d'o0  le d6soimement  torifaire  et'contingentoire,  I'instouiction  de lo
libre  cireulofion  des  focteurs  de  production,  to  crdotion  des  conditions
dconomiques  permettont  I'ouverlure  des morch6s,  moyens  qui lous
fuvorisent  une  meilleuredivision  du  trovail  et  une  meillesrre  utilisstion
des  condirions  sp6cifiques  de  tu.uliriiio;'  i''i;iiilii;;r-,il';;i:
commun.
0r il est  incortestsble  -  s1.[qs]Eureurs  du  Trsitd  I'onl  dloillcurs  vu
cloiremenl-  qu'il  seroit  voin  de  supprimer  lcs  borrilrcs  commercioles
entre  les  Etots  membres  si les  Etatsou  les  entseprises  priv6es  6toient
libres  de foire  profiquement  6chec,  por le hiois des !€gislotions
dconomique  et liscole,  des  oides  ou  des  en?enfes  limitont  lc concur-
rence,  d I'ouverlure  souheitGg  des morch6s,  emp€chont  oinsi, ou
retordonl  du  moins  outre.me$urc,  [es  indispenscbtes  odoptotions  ou



























Ainsi les.'  oides ou :les  ,tqxes Gompensotoires  suri-voludes-.pfuv-enf
sgir cgmme.des  droils,  de.,dogone.''En,  ll,obsenie'  d- I'orticre,-gs;  i;.
enlrepri'ses,.pou*oient  sons  difficultd  ,compenser  ,'lo':suppie,ision',.en
eours  des'  droits  de douone  int6rieur,s,en  concluont  des,enientCii.inier
nolionoles  r6portissqnt  les  dribouchds  de  monidre  o comporfimenter:de
nouveou  en morch6s  notioncux  les morchris  europtiens  en voie',de
formation.  Et encore:  d d6four  d'une  r&glementotion  efficoce  des
enlenfes  tidictdes  par  lo Communoutri,  le contingentement  officiel  o
I'importotion  pourroit  se trouver  remploc6  por d"es  "nt"it"s  pri*"i
oboutissont  o des  16sultots  idenfiques  en  ce  qui  concerne  lo limitotion
quontitoiive  des  importations,  Un  quotrilme  css  encore:  une  entreprise,
dont  le  s venfes  inttirieures  6toient  prof6g6es  iusqutici  de'lo eon,.uri'
rence  dtrongire  grdce  6 des  oll0gements  fi:scoux  i  cqrociGr6'tempoioire,
r6serve,  opris  lo suppression  des  privileges  fiscoux,  ses'li  isong
oux  seuls  ocheteurs  n'6coulorrt  pos  de  produits  6trongers  concurrents.
De telles conventions  d'exclusiviti  permettenf  d-e  compen  ser le
surcroit  de concurrence  ottendu  pr6cisr-iment  de lo suppression  des
oides  de  I'Etot. 
. -:
Cesexemples  pourroienf  6tre  rnultipli6s  oloisir.  lts  montrenf  cloirement
pourquoi  de  telles  limiiotions  de  lo concurrence  sonf  tout  oussi  in-
compotiblei  ovec  le morchri  commun  que  les  droits  de  douone'ut  lu,
contingents.  Lo n6eessitri  d'une  politique  de  concurrence  rrlsulte  donc
des  obieetifs  du  morch6  commun  mdme.
Mesdsrnes  el  Messieurs,  ie voudrois  mointenont  mten,goger  encore  plus
ovonl  et demonder  si lo politique  de concurrence  n'u-  po-,  6 remplir
dans  le morch6'commun  une  fonction  encore  plgs  fond'am"ntolu  qu.
celle  consistont  &  veiller  o t'ouverture  des  ror.h6r.
Une  6tude  qtfentive  du  Traitd  suffif  o monirer  que  les  interdicli'ons  nC
visent  pos  seulement  les  limitotionsde  lo  concurrencequi  sont  pro'pres
d rendre  illusoire  I'ouverture  des  morchris  et i  onnuler  les efiets  du
drisormement  torifoire  et contingerrtoire.  Le Trsit6  exige  oussi  - oinsi
que  f'tinonce  l'orticle  3 et  que  le  pr6ciseni  les  orticfeJ  Bs,92,  g6,'.'tot
et outres  *  lo mise sur  pied  dtun  systeme  qui proldge'diunelmonidre
trls g(rndrole  lo concurrence  d I'int6rieur  du morch6  .o*run' contre
les  distorsions  de  tout  genre.
Mois  pourquoi  prot6ger  de  lo sorte  lo concurrence  en  g6ndral?  A mon
ovis cette  question  ne peut  oppeler  qu'une  reponse:  porce  que  lo
concurrence  doii iouer  dons  le morch,S  commun  un r6le  importont  en
tont qu'instrumen?  directionnel  et porce  que  toute  dislorsion  de lo
cortcurreilce  menoce  de compromettre  I'opprovi  sionnement,  optimulnr'de
lo Communoutti  en  biens  riconomiques,Dons  chocune  de nos six 6conomies  nolionoles  .lo  ,:cqo-rdinolion
iournoli6re  des  plons  et des  qctes  des  divers  Fuiets'6conomiques  esi
op6r6o  por  le morch,6  o0 les  d6sirs  dtopprovisioniiernenf  deS  consonr.
moteurs  et les possibilit6s  de fourniture  des producteurs  sont
r6ciproquement  odopt6s  par  le mdconisme  des  prixlde moniirc  i
otteindreunmoximumdesctisfcct|ondesbcsoins,￿￿
En  I'espdce  lo concuffence  sur  les  morch6s  foil  que  les  demsndeurs
odoptent  ou  mieux  leur  opprovisionnemenf  oux  poriibilit6s  Je  produc-
fion  el  que  les  fournisseurs  utilisent  ou  mieux  ces  m6me*  pnr.ibilit6.
de  production.  Assurimenf  on  Re  psrvienl  pos  fouiours  dcns  lo  proiique
d une  situotion  id6ole,  mois  on  ne  souroit  i mon  Evis  confeit.r  qu"
ld concurrence  ogisse  en ce ien$  er constifue  oinsi  un inslrument
directionnel  indispensoble  pour  une 6conomie  commond6e  por lo
libert6  d'initiqtive  des  entrepreneurs  et por  le libre  choix  du  lieu  de
trovoil  et  du  mode  de  consommotion.  ll stensuit  imp6rolivement,  d  mon
ovis,  que  nous  ovons  le plus  grond  intdr€t  i  conscrver  cet  insirument
directionnel  et  i veiller  d  ce  qu'ilne  se  trouve  pos  porolys6,  d6notur6
ou  enroy6  dons  son  fonclionnement.
Tel est le problime  que  nous  devons  offionter  ouiourd'hui  ei i'y
reviendroi  bient6t.  Mois  oupcrovont  ie voudrois  en€ore  formuler  trois
observofi  on  s.
Lo premiare  vise  le coroctdre  f6d6roliste  de  notre  Communour6.  Je
viens  de  dire  que  le  morchd  commun  est  oinsi  constifu6  que  le soin  de
169ler  le processus  6conomique  y est loiss6  d lo concurrence  en
rdgirne  de  libert6  des  prix.  Mesdomes  et  Messieurs,  obstrocfion  foite
des  ovontoges  fondomentoux  qu'offre  cer  insfrumeni  directionnel,  les
outeurs  du  Troit6  snt  eu  encore  une  roison  impErieuse  de  loisser  d lo
concurrence  le soin  de  coordonner  le processus  6eonomique,  eor  une
6conomie  qui  seroii,  ne  f0t-.ce  qu'eT.porrie,  djrig6e  por  les'oui.iiie  , ,i
non  por  le morch6  ne  gersit  pos$ible  que  s'il exiitoit  un  pouvoir  Je
ddcision  communoutoire  doi6  de vqstes  prdrogotiver  qu'i  p'0t  d6cider
des  prix,  des  soloires,  des  investissemenis  eties progror"ui'de  pro-
d.uction  des  entreprises.  si I'on  excepte  res  domqines  porticuliers'  de
I'ogriculture  et des tronsports,  les institutions  europ6ennes  ne
possddent  pos  de  pouvoirs  de  ce  gcnre.  En  I'ritol  octuel  de  t'int6qro-
tion  polifique,  on  ne  souroit  d'qilleurs  songer  d  tronsf6rer  d  un  pouJoir
cenlrol  des  sttributions  oussi  vcstes.  Aissi l'6conomis  concurren-
tielle  concorde't-elle  ovec  lo struclure  frid6roli  ste  dc  notre  Communculd
el si I'on  prrifend  ssns  cesse  de  moints  c6t6s  que  lc Co,rrmuncut6  esf
n6cessoirement  centrcliste,  inflotionniste  et  -iechnocrolique  et que












Lo deuxiime  consid6rclion  que  ie voudrois  immddiotement,oioufer  pour
pr6venir  tout  molentendu,  c'est que  ie ne pr6tends  nullement  doni ce
tlui  pr6cide que I'encgurogemenf  de lo  concurrence  en r6gime  de
libert6  des  prixsuffise  ddia  a lui  serul  pour6difier  un  ordre  6co-nomique
ef sociol  sotisfoisont.  J'estime  qu  conhoire  que  le systime  concur.
rentiel  non  seulemenl  supporte,  mois  exige  tne*u  un compl6ment  ou
m6me  certoines  correcrisns  ou moyen  diune  politique  mondfoire  et
conioncturellecommune,  d'une  politique  r6gionole  cctive  et  de  mesures
sociales,  si  I'on enfend  ofteindre  les obiectifs  du Troit6,  C'est
d'oilleurs  pourquoi  le Trcitti  c pr6vu  dons  lous  ces domoines  une
oction  de  lo Communout6  en  vue  de  gorontir  un sysiime  6quitsblc  ef
une  dvolution  6conomique  hcrmonieusement  6quilibr6e  dons  ioures  les
rdgions  du  march6  commun.
ll exisfe  enfin  deux  secteurs  dcns  l'6conornie  du  morch6  commun  o0  la
concurr$nce  ne  peut  plus  depuis  longtemps  fonctionner  pleinemenl  por
suife  des  mesures  prises  por  les Etots:  il s'ogit  de  licgriculture  et
des  transpods.  C'est  ovqnt  toul  lo situofion  de  I'ogricrliur"  dons  le
msrchd  commun  qui exige  en cons6quence  une  roUificolion  de lo
polirique  commune  de concurence.  Cet ciustement  se troduit  non
seulement  duns  le r6gime  porticufier  que  le Troit6  instoure  pour  lo
politiquo..ogricole  commune,  mois  un.oi"  dcns  le proiet  de  rlllement
sp6ciol  d'opplicotion  de  I'orticle  42  que  la Gmmitsion  o dlaior6  et
dons  les  oufres  mesures  omorcdes  por  lo Commission.
ll ne  m'est  pas  possible  de  m',$iendre  ici sur  ces  questions.  Mcis  ie
.  voudrois  souligner  que  m6me  ce$  mesures  sp6ciolu.  n" sourqient  viser
i suspendre  le  r6gime  de  concurrence.  Les  conditions  porticuliires  qui
prdvolent  dons  ces  deux  secteurs  de l'dconomie  nous  controignent
plut6t  &  cerlqins  cm6nogements  du  syslime  de  coneurence.  Ces  irodi"
ficotions  seronl  sons  dqure  moins  substontielles  dons  le  domqine  des
tronsports  que  dans  celui  de  I'ogriculture.
Mesdames  el Messieurs,  s'il est  vroi  que  lo concurrence  en  r6gime  de
liberr6  des  prixconstitue  I'instrumenr  directionnel  oppropri6  du  morch6
commun,  nous  ovoRs  -  comme  ie I'oi mentionn6  tout  d I'heure  -  fout
int6r6t  d conserver  intoet  cet  insfrument.  Ltexp6rience  des  cenl  der-
ni6res  onndes  a montrd  qu'il existcit dons  nos 6ccnomies  des
tendonces  puissontes  qui  cherehent  i restreindre  lq  concurrence.  Si  on
loissqit  d ces tendqnces  I'entiire  libert6  de ieu, on risqucroit  dc
porolyser  lu concurrence  dqns  son  r6le  dtinstrument  direefionnel  cl de
devoir,  en  d6finifive,  lo remplocer  par  un'systime  pouss6  dtintcrven-
tions  de  pouvoirs  publics:  sysiBne  qui  est  incornpotible  -  comme  d6id
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Je:,ne  ,m6connoi's,  lpos  culil exlsfe,  tont enlrei  proticiin6,i.qu,cnire
th6ori  cien  s;  d'6pres  conrroverses  su;,  le pgint,  de  ,rivoir'  ii  i  l'  nr  y  .o  :'Do's
une'  s6rie  de'cus,dons  lesquels  une  llmitotion  de'lo  concurrenoe  ,r"i;it
souhoitoble.  .llestime  qu'il  ,peut  porfoitemenl  en  6tre  ainii, moil  ou'il
s:cgit.louiours  de  cos  porti:culiers.i  To't  d'obord  ii fEut  bien  convanir,
du  moins  si I'on'  co-nsiddre  f  'opprovi  sionnement,  &.  court:  lerr", qu".  d"s limirtotions  ou  disrorsions  noroLr"'  J; i;;;;;;;;  il'ilJit'r"*"-
lement  s'oceompogner  d'une  ddrdriorqtion,des  ooidition,  o'oiprovi-
sionnement  ' A, Tgsure  que'  lc  concurrencc  stee,lftpe,  ,on:r  iqit
disporoitre  pour  les producteurs  ef les  .distribufeurs,  f iicirorio; ;
6puiser  loutes  les  ressources  de  lo  production  en  vue  de  sstisfoire  les
ddsirS  dbS  COnSOmmqtgUfS,  -.  -,  ,:  ,.;  :  :  ' ,,.,:  .i:,  . :;-  .:  ,  :..:.
l
Je suis  convaincu  qu'en  exigeonr  le mqximum  de  concurrence,  nous
servons  les  intrsr6is  d'un  oppiovisionnement  optimu.lir.iol ;rrh" Cresi  dsric  g  iuste  liire'que'le'Troit6  condomne,  comme  rtonr.iico*fo-
tibles  uvec  |e  rnqrchd"communr,cerioines  protiques  oyont  porr  e[1uf 
'-
pour  effet  d'entrover,  de  limiter  ou  de  fousser'lo  .oncurr.n.u.  it'"rii
pr6sumer  que  de telles  protiques  sonf  nuisibles.  Quiconque  veuf
introduire  des  restriclions  i lo concurrence  doll  donc  6t-oblir  que  €es
|nesuresso|isfontouxcrit6resde|'orlic|e85,porogrophe:3.--
'''
Notre  conception  des.  avonloges  de lo concurrence  dons  le morch6
eommun  ne  signi{ie  nullement  pouf  {tuionl'-  ie,:ti'Gns.,i  le  pr6eiser  pour
pr6venir  un qutre  mol,entendu  posSible  -;{uG nous  porlions  excl'usi-
vemsnt  du,  mod&le  th6orique  de:  'lc concrtilnce:  ,porfuit*.  ft  qo" oou,
comptioRs,  por  exemple,  poruoir,  grin6roliser  en'frotique  cerie  forme
cle,march6;  I I  -l  ,, :: :" .
Nous  sommes  plutdt  persuod6s  que  m6me  sur  un  morch6  imporfoit  tu
concufrence  peut  encore  lcrgemenl  .iouer  son  r6le er qurun  .morch6
imporfoif  sssorti  de concurrJn.€  vout  encore  mieux  qutun  morch6
imporfoit  sqns  concurrence.  Nofre  tOche  doit  donc  consisier  i 16oliser
d.ons  choqug  cqs  le'maximum  de  cohculrence  possibi;  il;  rli:*ili-
tions  qui  :prt{volent.  $ur:  un  matchE  ddtermin6.
0r, il exisle,  Mesdomes  et  Messieurs,  en  foveur  des  reslriclions  d lo
coneurrence  un  qrgumenf  fouiours  invoqud  d.  nouveou:  Irorgument  ,du
progris  technique.  ll ne mlopportient  pos  de le disculer  ln  d6tail.
Permetfez-moi  slmplemenr  de,::souligner,  qutil  ne.me,  poroil  nullement
prouv6,qu!il  !  oit ontinomie  entre.lo,qenssyrenas  el ie progris  fech-
nique  et ticonomique.  ll me  semble  ou conlroire,que  loi.o,iorrrence,
dons  |o  mesure  m6me  oi el|e"conlrsint  tes  "ntr"pr"ii;r;I;;;;;;;;;





puissommenl  ou  progrds  6conomlque  et technique.  Gertes  f  e,d6lenteur
d'un  monopole  peut  consocrer  des  mayens,considdrables,'i  lo  recherche
technique,  mois  il n'y  o  pour  lui  oucune  n6cessit6,de  mol6rioliser  pour
outont  ies innovotions,  er,n€me,  i'i  ne.Eero  pJu  ioti' f  ii-troul*,.;ir-;
ovontogeux  de,continuer  &  op6rer  ovec  son  vieif  opporeil,de.p.rgduction
depui:s.longtemps  omorii  plur6t  que..derproc€der  d  a" nouveoux,inves-
!i  ssements  co6teux,  Aussi  les  monopoles,  gppotqi,ss,enl.ils:  moinr  que
les oligopoles  comme  les  thurifr6roires  du  progr&s  technique.  Mois  il
me  sefirble  qu'ici  oussi  il four  voir,cloirement-que  si :lt,on  trouve  por
exp6rience  oupris  des  oligopoles,  une  incitqtion  plus,jmp6rieuse-,.d
fovori  ser  le,progris  6conomi  que  et  rechni  quer  c'  esl'  pr6ci  s6minr  porce
que  ces  entrepri  ses  oligopoli  stiques.  se lrouvent,engog6.s  ov"c,,l*urc
rares  rivoux  dons  une  0pre  comp6iilion  portont  sur  I'efficience  el lo
quolitif.  Sons  rctionolisotion  constonte  ef' scn,s  perfectionnetaenl
techniquee||escompromettrqientbient6t|eurexi.stence.￿￿￿
En  r6sum6  ie  tiens  o  pr6ciser  que  lo  coneurrence  ntest  pos  une  fin  en
soi  dons  l'*iconomie  de  notre  Troit6.  ll est  vrci  qu'elle  constilue  un
moyen  oppropri6,  et commode  ou regord  de lo sfructure  l6d6rqliste
porticulidre  de notre  Comrnunout6,  pour  otteindre  les obieeti'is  du
Troifr6,  d sovoir  une  croissonce  6conorniqrrs  plus  ropide,.une'meitleure
utilisofion  des  forces  de  production  et  une  int6grolion'ropi,de,de'nos
6cononn  ies  noti  onol  es.
Mqis  ind6pendomment  de ces ovonfoges  6conomiques  et'socioux,
I'ordre  6conomique  fond6  sur  une  .on.rirun.e  iuridlquemenf  orgoni  s6i
pr6senle  en  fin  un  ovontoge  pol  i  ti  que,  sociologi  que  et  :iuri  di  qu*'  J6.i  ri  f,
puisqu'il  gcrontit  un  moximum  de  liberl6  personnelle  d  fous  les'porti-
cipcnts  du  tnorch6.  Concurrence  est  synonyme  droption  possible  pour
les  producleurs,  les  n6gocionts  et les  consomrnoteurs.  li apportienl  d
lc politique  de  concurrence  de  souvegorder  cefte  possibilit6  de'chiix
et de  veiller  i  ce  que  I'on  n'cbuse-pos  de  lo libert6',des'octivi't6s
6conomiques  pour  priver  outrui  de  cette  m6me  libert6,
Lo  libert6  de  controeter  ne  doit  pos  servir  d  qnnihiler  lc libert6  de  lo
coneurence,el  il ne'fqut  pos  obuser  de  lo libert6  de lo concunence
pour  dr{pouiller  la concurrence  de so loyoutd  et de sonlhonniteld.
Monsieur  le Prr6sidcnt,  Mesdomes  et Messieurs,  oprds  ovoir  dons  lo
premiere  portie  de  mon  exposr6  expliqud  encore  une  fois  pourquoi  nous
sommes'tenus  de  pr6server  lo eoncurrence'sur,le  morchd'commun'  de
toute  di  storsion,  ie  voudroi  s encore  6voquer  bridvemenf  certoin  s  ,poinls
qui me poroissenl  oppeler  quclques  explicofions  compl&nentoires.
fi
$
':,r+Je  .voudrois  tout.d!obord  signcler  encore  une  {sis,,qu'ure  poli.tique  de
concurence  uniforme  de lo Communout6  nlesf  pos proticqble  sons
frqnsferf  de cerlaines  comp6rences  &.lo  Commisiion,'Le  r6gim'e:  dcs
comp6tences  insfour6  pcr  le,proiet  de  169lement  dont  vous  €tes  soisis
se'  propose  essenliellement  de combler  les 6corts  opprdciobles  qui
apporoissent  dds  ouiourd'hui  dans  llinterpr,dtotion  et llopplicotion  :dcs
srticles  85  et  86  par  les  sutorit6s,des  po|s  menbres,  En  concentront
les  compdtences  ouprds  de  lq  Commission,  il s'ogit  oussi  de  sotisfoire
le dt6sir  l6gifime  des  milieux  riconomiques  de  ,ioppuy",  ,rr rn" flu, grciide  odcurii6  iuridique,  0n ne  peut  porer  i  pne'inierprdtolion,,ef  r,i
une.opplicolion  discriminoloires  des  oilicles  85  et  86  que  si  ,le  droit
opplicoble  qux  ertentes  de  lo Communcut6  rel,iv",  dtopiesune  ft"ie.
dure  uni{orme,  d'une  insritution  de  lo Communoutd  -'lo.Commission
europ6enne  - dot6e  €n  propre  de  pouvoirs  d',investigolion,  de  d€cision
et de  sanclion.  A ce  propos  ll poroit  non  seulement  possible,  mois
encore  souhoitoble  et  n6cessqiredons  I'intdr0t  dc  lo  couse  d'orgcniser
oussi  rfiroifement  que  poesible  lo coop6rolion  ovec  les  sdministiotions
notionoles  chorgries  du  contr6le  des  enlentes.
Quont  ou  fond,  le rdElement  vise  i  oppliquer  les  qrticles  85  et g6.
L'oriicle  B5  dispose  que  lesoccordsqui  limifent  lc  concurrence  et.sont
susceptibles  d'offecter  le commerce  entre  les Etots  membres  sont
incompotibles  dvec  le morchri  commun.  Toufefois  cefte  interdiction
peut,  o certoines  conditions,  €tre  ddclortie  inopplicoble.  L'orlicle  g6
inferdit  I'exploitotion  sbusive  d'une  position  dominonte  sur  le  morch6.
Le  proiet  de  riglement  qui  vous  est  soumis  doit  permettre  f,,iru,i
euvre  de  ces  deux  normes  6toblies  por  leTroit6.  pour  f  'opplicotion  de
I'orticle  85  lo Comlission  europ6enng  s'esf  efforc6e  de'tenir  ;p;;
de  I'ins6curit6  iuridique  prdsenie  er  des  difficult6s  protiques  en  pre-
voyenf  uR r6gime  trcnsitoire  pour  les $tenles exi  stontes  ct une
proc6dure  d'opposition  pour  les  ententes  nouvelles,  Sur'certoins  poinr,
volre  commission  du  morch6  intdrieur  o 6loborr6  des  solutions'diff6.
renfes,  d I'oppui  desquelles  le rcpport  de  votre  commilsio;  ir;;r.
de nombreux  orguments.  Quelle  que  soit  en d6finitive  tq solution
refenue  lo Commission  europdenne  est persuod6e  que  lrorticle  g5,
porographe  3,  lci  sse  oux  entrepri  ses  lorncrge  ndcessoire  pout  srodopter
ou rrigime  de concurrence  de lo Communoui6.  Cctte disposiiion
n'emp6che  ni lo rotionclisofion  ni le progris  technique,  bon. lo
mesure  ou I'orticle  85,  porogrophe  l,  s'opplique  por  eiemple  d une
coop6rotion  enfre  petites  el moyennes  enfrepris.es  -  loquelle  nienglo.
bero  souventqu'une  petite  froetion  du  mqrch6-  en  cousc  --  le potogroih-.
3  dece  m6meorlicle  loissedes  possibilit6s  suffisonres  leur  perritiont
des  recherches  communGs,  lo mise  ou poinf  de normcs  et,  dc rvp"s
cinsi qu'une  certoine  sp6e  iolisotion  ;  il  outorirc  , pleiner.ni'  lo t0rotionolisqtion  de  ces  entreprises.  Por  oilleurs  vous  pouvez  ovc,ir  lo
cerlifueleque  lo  Commission  n'cppliquero  pos  I'orticle  8d porogrophe  3,
dons  un  esprif  doctrinoire  mois  qu'elle  odoptera  des  solulions  prog.
motiques  fencnt  r6guli  drement  compte  des  circonstonces  pcrticuliires
du  cos  d'espice.
Je  voudrois  69olement  sou!igner  que  l'orficle  85,  porcarcphe  3,  n'est
pas  lo  seule  disposition  du  Troif6  offront  des  possibilitds  d'odcpfotion,
Le  Trcit6  comporte  au  contraire  toute  une  s6rie  de  eleuses  permeitont
de  tenircompte  desdifficult6s  qui  oceompognent  la  fusion  d'riconomies
doni  les  structures  6toient  rest6es  diversifir6es.  J'qi eu  d!oilleurs  i
plusieurs  reprises  l'occosion  de  signoler  i votre  Houte  Assenbl6e  que
nous  comptons  poursuivre  une  politique  de  concurrence  homogine  de
moniire  i,6viter  que  les  distorsions  de  lo  concurrence  r6sultcnf  d'in-
terventions  des  Etots  n6  soient  remploc6es  pcr  des  protiques  priv6es
ou  inversement.
En ce qui  concerne  les entreprises  individuelles  qui  occupenl  une
position  dominonte  sur  le  morch6,  il convient  de  ne  pos  oublier  que  le
Troitri  les soumet  & un r6gime  dif{6rent  de celui des  groupemenls
collectifs.  Si  ces  demiers  fonl  I'obief  d'une  prohibition  de  principe,
les premiers  se voient  interdire  uniquement  I'exploiloiion  obusive
d'une  position  dominonte  sur  le  mcrch6.  ll n'y o oucune  obiection  i
celo,  dons  lo  mesure  of I'orticle  B6  offre  une  lofiiude  d lo tendonce
l69itime  ou regord  de l'6conornie  nstionole  i  rechercher  lo toille
optimum  des  exploitotions  et i 16oliser  lo production  de  mosse  dons
lo gronde  entreprisc.  L'orticle  86  tient  6golement  comple  i  cet r6gord
des  exigences  du  progrls  technique.  Dons  lo  mesure  of lo  fusion  et  le
groupement  d'entreprises  oboutisseni  d lo csnstitution  de  posifions
dominontes  sur  le  msrch6,  il y o lieu  de  croindre  les  m6mes  cons6-
quences  n6fostes  que  s'il s'ogissoit  d'un  monopole  collectif  interdit
por  I'orricle  85.  A mon  ovis,  lo recherche  de lo toille  oplimum  de
I'entreprise  et le progrls  technique  exigent  rorement  une  position
dominonte,  sur  le  march6.  Mois  le Troit6  ne  nous  offre  oucune  possi-
bilit6 d'infervenir  direetemen!  dons  ce domoine,  I'orticle  87 ne
prevoyant  oucun  pouvoir  d cet  effel,  Pqr  contre,  en  ce  qui  concerne  les
obus  dsns  I'exploitotion  de  positions  dominontes  $ur  le mcrch6,  il
titoii possible  de pr6voir  et d'occorder  effectivement  des  pouvoirs
d'invesligofion  et de d6cision  similoires  A ceux  qui existent  en
moti6re  de limitotions  controcfuelles  de lo concurrence.  Je suis
d'ailleurs  persuod6  que  lo seule  16olisotion  du  morchr6  cgmmun  ouro
pour  effet de supprimer  toute  une s6rie  de positions  dominontes
existant  acluellement  sur  les  morchris  nsfionoux. llll n'en  reste  pos  moins  vroi  que  les  concenlroiions  nouvelles  seront
ind6sirobles  choque  {ois qu'elles  rifiminent  lo concurrence,  crdonl
oinsi  des  rentes  de  monopole  et,  supprimont  plus  ou  moins:fc  libert6
el lrin.dependqnce  des outres  entrepri,ses  qu'i  sont 
:leurs 
clients  ou
fournisseurs.  C'est  pour  cette  roison  'que  lo Commission  estime  qu'il
est  porticulidrement  importont  de  veiller  i ce  que  des'concentrotions
ind6sirobles  du  poini  de  vue  6conomique  ei sociologique  ne  soient  pos
fgvoris6esortificiellement.',  '  '  ",  '.,':'-:':  '  '
En  prutique  celo  signifie  qu'i!  fauf  toui  d'obord  reehercher  une  plus
gronde  neutrqli:i{i,'concurrentieile',dons  les  domoine's'du  droil fi  scol,  du
droit  des  socidt6s  et.du  droit  des  brevets.  Cor  il opporoit  touiours  plus
neftement  que  les  ph6nomirnes  de  concentrotion  ne  constituent  pos  le
destin  in6luctobie',de  lo socidt6  indu:strielle,,  moderne,  mois sonr
souvent  le corolloire  d'un  monque  d'uiustement  du  droit  6conomique,
surtoul  de lo rdglementotion  des  taxes  sur  le chiffre  d'dffoii*r;:po,
ropport  ou 169ime  de lo concurrence.  Comme  toute  qutre  opdrotion
riconomique,  lo eoncentrotion  esi,  elle  oussi,  modeloble  et  influenqoble,
Noul esprirons  que diverses  invesrigotions  en cours  permettront
prochoinemeRt  des  conclusions  concr6tes  sur  ce  probter*. 
"'
Mo.is  por-deld  ce  codre  il y o  oussi  lo  possibilit6  - que  ie  ne  voudrois
qu'effleurer  mqintendnt  -  de rlimiter'  pcr une poliiiorl' lib6r.o!i  en
motiere  de commerce  exl6rieur  et de.  droits  de douone  lo morge  de
ryonrevvr1  donf  di,sposenf  sur  ,le  ,mErch6  [es  eotlepiiq'es'oqcuponi,  un.u
position  dominonfe
':
Un  outre  problime  qui  prend  surto-utlde  liimportcnc,e  sur  les  morch,is^
monopolisliques.  ef  .ofigopolis?iqu-es  est  ce!ui  de  Jo  r6pression  de  f  o
concurrence  ditl d'  6vincement,  Bien  qu*"  le,cansommcie_urr,  en,  1-etire
momenfon6meni  des:  oyontoge$,'ceite  concur,r€nce  ne  m6rite  pos  dt6tre
prot6gtie,  qor  il s'ogit  diune  concurrence  visont  t lo prirr;;;;".i;
l'6linrinotion  des  comprititeurs  ei non  d'une  concurrence  bostie  sur
I'efficience.  Elle  constitue  donc  une  forme  porticulia;;  de.pi"irqr"i
monopolistiques.  Aussi  les rigles de procddure  et les sonctions
in'scrifes  dons  le  proiet  de  rdglement  sur  les'ententes  ont.ell..'-u,
tdche  importontedo  pennetlre  d'ogirdqns  lecqdre  de  lf  orticle  86  coitre
une  telle  concurrence  ddloyole.  Le  drsit  des  ententes  de  lo commu-
nsrltd  ne  veul  et  ne  peut  prot6ger  que  lo'concurrence'loyale  bos6e  sur
I'r'fficience,  moii ne squrqitren  revonche  fovorijr.ri  l;  ;.;;;;
d6lo.yole  ou molhonn6re.  Liberfd  ,er lo.yaur6  d; li'  .;i*i;;;;';;
conditionnenl  mutuellernent.''Une  politique  de concurrence  qui se
propose  d'in  sriruer  un  sysrdme  p.orisufril.  r;r.;;ib*;1;;rrl-iri;
distorsion  doit done  s'efforcer:drhqrmonisei  oussi,  pgr voie de t2ropprochement  des  l69islotions  le droit  qui  dons  les Etots  membres
r,5git  lo  concurence  d6loyole  ou'de  l!unifier.gloee  i,l0 cone]  usion:des
conventions  oppropri6es.  Pour  les m6mes  roisons  lo Commission
s'efforce  de  mettre  un  lerme  oux  protiques  de  dumping  sur  le morchd
commun  dons  le codre  des  possibilitds  ouvertes  por  llorticle,pJ"  f,6y
l.e  dumping  oussi  n'est  rien  d'ouire  qu'un  cos  de  concurrence  dr4loyole
dons  les  *ichonges  internationoux.
lVlesdcmes  et  lvlessieurs,  opr6s  svoir  oinsi  d69ogd  quelques  principes
porticulierement  importonts  de lo politique  de  concurrence  et de lo
politique  des  ententes  de la Communourri,  ie voudrois  pour  terminer
{ormuler  eRcore  quelques  observqtions  sur lc 16olitri  rSconomique  et
politique  dons  loquelle  nous  ourons  d mst6rioliser  ces principes,
Lo Commission  ne  m6connoit  pos  que  lo structure  de  lo €oncurrence
des  divers  Etots  membres  oinsi  que  les conceptions  de I'industrie
0ccusenl  encore  ouiourd'hui  de groves  divergencos,  Avont  donc  de
pouvoir  donner  une  r6ponse  v6rifoblement  europiSenne  oux  problEmes
concrets  de lo politique  de cancurrence,  il foudro  encore  bien  des
entreliens  ovec  les Etots  membres  et oussi  ovec  I'industrie,  l..o
Commission  o depuis  touiours  encourogr-i  de telles  confronto?ions
concrdtes.  Oons  le codre  de  lo proc6dure  ori'6t6e  oux  orticles  88  et 89
du Troit5  une  s6rie  de cos  concrets  ont  d'oilleurs  6t6  6tudids"  Lo
Commission  voit  lout  d'obord  so  principole  tdche  cornme  consisf  ont  d
veiller  d I'ouverture  des  msrch6s  et d empdeher  que  des protiques
publiques  ou  privt*es  remelteni  en  couse  les  r6sultots  obtenus"
Dtouhe  pcrl  nous  devons  constqter  que  lo procr*dure  odopttie  iusqu'ici
n'0 encore  permis  d'otteindre  oucun  r6sultot  tongible.  C'est  pourquoi
il  est nrie  essaire  et urgent  d'ovoir  un rbglernent  d'opplicotion  qui
offre  une  procridure  plus  efficoce,  Le proief  s'efforce  de m,6noger  lo
progressivitri  dons  lo mise  en €uvre  de lo politique  de concurrence,
grdce  ou  r6gime  tronsitoire  pour  les ententes  existontes,  ou systime
de  I'qutorisolion  provisoire  pour  les  ententes  nouvelles  ef  i I'impdroti{
d'une  coopdrotion  oussi  6troite  que  possible  ovec  les Etqts  memhres.
Noturellement,  il est  touiours  possible  de lrouver  des  solutions  de
rechonge  et  de  concevoir  des  om6liorotions  teehniques.  Mois  i'oimerois
que  le d6bqr  qui s'ouvre  puisse  en  porticulier  troncher  lo  question  de
sovoir  si  le proiet,  ossorti  de  .  certoines  omt6liorotions  techniques
comme  celles  que  propose  le ropport  de  volre  commission,  qssure  un
bon 6quilibre  entre les exigences  d'efficocit6,  de progressivit6  et
d'uniformit6  de lo politique  de eoncurrence  ou si vous  oimeriez  voir
tronsposer  i cet'6gard  les  centres  de  grovit6. t3Don  s cet  esprif  loissez-moi
Cornm  is  sion  euroDeenne  do  n  s
convoincu  que  I'odoption  de
enlenfes  nrorquero  une  itope
leune  unron  economtque
conclure  en vous  priont  d'ossister  lo
so ftiche  exfreme  menl  ordue  Je suis
ce premierueglernent  europeen  sur  les
rmporlonle  dons  I'edifrcofion  de nolre
l4